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B 氏は 70 歳代半ばの女性である．一人暮ら




わりが少なく，A 施設以外の時間は 1 人自宅
で過ごすことが多かった．外出の誘いも断るこ
ともあり，実際に長女との外出は 10 日に 1，2
回程であった（情報源：家族）．
本研究実施前の基本的日常生活活動能
力 は， 機 能 的 自 立 度 評 価 法（Functional 
Independence Measure：FIM）の運動項目は
89 点，認知項目は 30 点で，合計 119 点であっ
た．特に失語症と関連のある「理解」は，複雑
かつ抽象的な内容を聞き取ることができるため

















































かった B 氏に焦点化し検討することとした． 
2．方法
本研究の目的を達成するため，構造構成的










造構成的 QOL 理論（Structure construction 





















る．利用者は半日単位で週に 1 から 2 回通所し














1 に示す．A 期をベースライン期とし，B 期を
操作導入期とした． 研究期間は，A 期，B 期




















1） 認 知 症 高 齢 者 の 絵 カ ー ド 評 価 法
（Assessment by the Picture Cards 






































































の最終利用日と B 期の最終利用日の合計 2 回
実施した．
4）WHO QOL2627）









ため，差しあたって B 期開始前の 3 回分の平
均値を A 期の値とした．B 期中も 2 ヶ月に１



















つまり，B 氏が A 施設を利用する際は，職員






















































研究期間中の B 氏の利用回数は A 期が計 37
回で，B 期は計 40 回であった．B 期の 40 回の
うち，作業療法士（著者）が直接関わった回数











月〜 4 ヶ月），終盤（5 ヶ月〜 6 ヶ月）に分けて，
記載した．
序盤：支援方針（表 1）に対する B 氏の拒否は






























































－意味のある作業に着目した支援による Quality of life の変化－
2．作業バランス自己診断（図 2）


































































































































































　テレビをみる・ドラマ鑑賞 ③ → ②























































































































































































































































































リズムであり人の健康や QOL と関連する 30）
とされることからも，B 氏の日常生活のパター
ンやリズムの変化，つまり日課の変化が肯定的
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Abstract
In this study, client-centered support was practiced focusing on the meaningful occupation of 
one case where verbal expression was difficult due to aphasia in a day-service facility. This study 
aimed to clarify one piece of day-service support that contributed to client-orientation through 
various analyses of daily occupation performance, activity status during use, and changes in 
QOL. Methods included an occupational therapist’s evaluation in a manner that minimized 
verbal expression, identification of the case’s meaningful occupation, and intervention that 
focused on performing meaningful occupation. This method was conducted for approximately 
six months that concurred with common concepts in client-centered practice. Moreover, 
daily occupation performance (occupation balance self-diagnosis), activity status during use 
(participation observation), and QOL (WHO QOL26) were measured, and changes before and 
after the intervention were analyzed in various ways. Results showed the number of meaningful 
occupations in daily life increased, and they took on a positive meaning, making it possible to 
use the facility actively. Moreover, scores increased for multiple WHO QOL26 sub-items such 
as positive emotions, health, and social care. Based on these findings, it became clear that to 
provide client-oriented day service to clients with expression difficulties, it is important for an 
occupational therapist to determine a client’s status and expression ability and evaluate mind–
body functions, activity, participation, and background factors and to continue to build a positive 
QOL in mutually subjective relationships focusing on the client’s meaningful occupation．
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